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A heat and moisture transfer model for predicting the melting process of a snow/ice layer on a road is 
proposed in the present paper. Since the snow/ice layer is thin, 50mm or less, it is assumed to be uniform in the 
model. The model is, therefore, called a ‘single layered model’. 
It was found from the sensitivity analysis that (1) a calculation error becomes large for the thickness of the 
snow/ice layer more than 20mm, (2) the albedo and emissivity have stronger effect on the snow melting rate rather 
than the transmissivity and thermal contact resistance between the pavement and the snow/ice layer. 









































































w    
また，雪氷層の密度sは式(3)で，質量含氷率i
は式(4)で，それぞれ求められる． 

















潤，w：i：a = 0.3：0.7：0でi = 0.48のシャーベッ
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 ― <3> ― 
びMwi：融解・凝固フラックス(kg/m2/s)である． 
Mwlは，次のバルク式により導かれる． 













































































































sdlsu RR   


















 ― <4> ― 
(c) 純長波放射熱フラックス 
Rnlは，図-1より式(18)で与えられる． 



































































































 ― <5> ― 
とs = 約500kg/m3を統一し，zsを10，20および30mm





































経過とともに低下率は増大し，t = 120分でim = 0に
なった．他方，zsm(■)は実験開始後は直線的に低下す
るが，t = 80分以降の低下率は緩やかになり，最終的
に5mmとなる．(b)Case 2および(c)Case 3では，t = 20
分までim = 1.0である．その後，imは低下し始め，





















Case 1 10 1.0 -6.0 490 
Case 2 20 1.0 -5.2 460 
Case 3 30 1.0 -5.6 450 
Air temperature : -5.0 ± 2.0℃ 
 
図-2 融雪実験の概要図 

























(a) Case 1 (zs = 10mm) 
 
(b) Case 2 (zs = 20mm) 
 







































(a) Case 1 (zs = 10mm) 
(b) Case 2 (zs = 20mm) 




 ― <8> ― 





















    risslier E1,,z   
   rTissrrer E1,,zTT    
    risser E1   

















 ― <9> ― 
氷物性の関係を，それぞれ示す．なお，lおよびTr
は，sとiの関数でもあるため，解析開始時の









































 ― <10> ― 
算値の誤差は，雪氷厚の増大に伴い増加し，
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